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Morphological Comparison AmongVarious Sclerotia-like Bodies Produced 
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Su茸nmar・y
Morphological comparison was carried out on various sclerotia-like bodies produced 
by C)仇 drocladiumscoparium Mo叫んNon four kinds of medium. 
1. The sclerotia-likc bodies produced on potato-dextrose agar were typical micro-
sclcrotia which were composed of aggregation of chlamydospore-like cls. 1：、
of their size was determined by the nmτ11コerof th巴chlamydospor‘C明lik巴cellwhich was 8一35
μ in diameter句． τ、h巴initialmicr‘osclerotial development was the swelling of mycelial cells 
and the thickening of the c巴1wall while the cytoplasm of mycclial cells became exceedingly 
granulizecl. The thiek”walled cells were melaniz巴dand developed into the ehlamydospore肩
like bodies. The ehlamydospore-like bodies propagated themselves by budding and eoa四
lescenee and they developed into the mierosclerotium. 
2. The sclerotia幽likebodies produeecl on riee”straw medium were found in the inside 
and outside of the rice-stra＼へr,and they were also recognized as microsclerotia. They 
shovv引 lnearly ellipsoid shape and 250-350 μ in diameter. The sclerotia-like bodies pro” 
ducecl on autoclaved fresh rice-straw medium were found to be incl巴nticalwith thos巴
obtained on the above岨mentionedrice閏strawmedium. 
3. The sclerotia・likebodies formed by shaking culture of Czapek liquid m巴dium 
were globose in shape and dark brown in color. The largest ones were about 10 111 
in diameter. They wer‘e composed of the ゐllowingthree layers; the outer layer of rind“ 
like structure constituted with the 11as of thick-walled cels, the middle layer with the 
mycelia containing a number of vacuoles, and the core layer of plate-like body compris“ 
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Isaac5＇が Verticilliumdahαliae KLEBAHNで，Brownら2）が V.albo-atrum REINK巳＆BERT.で観
察してbり，また，その構造に関しては Gordeeらりの報公がある．これに対し， Cylindrocladium 
属礎iのmicrosclerotiumの形成治程かよび構造に闘する知見はあまりない．さきに述べたように





































細胞の癒合であり， f担当ミによって生じた若い細胞が癒着， ~ti合する（Fig. 5). 府:!tl.!J：で非常に大



























最外J~i は！剥脱出i糸が縦に総悠した構造からなってかり，そのJ~i；さは 120～200p で，日吉例色に；；＼~（
色している（Fig.16). この外踏の内側に'.1.1胞化したjl¥j糸が多数滋恋する中間間 rn,1糸問〉があり，
さらに， rf1心者lは隠！炭菌糸からなる盤状のtl!,りで，この！？？に microscler悦 iumが点在していた
(Fig. 14, 15, 17) . rj1 1問自にお在する'.1胞化溺糸は本！！1¥iがイネのJl}Jl'kflドに形成ナる悶糸塊構成総！





Cylindrocladium seaραriumが PDAや Czapekagar kで microsclerotiumを形成することに

















る．このため， Macroρhominαρhαseoli(MAUSBL.) AsrrnYの国絞をWyllieら8）は sclerotiumと
し，渡辺7）は microsclerotiumと紘するなどの滋乱がti:.じている．前者はその形成過程について
も観察してなり， この場合は sclerotiumとするのが妥当と考えられる． microscler前 iumの形
成過程については， Brownら2）が Verticilliumallo”αtr・umで， lsaac5lが玖 dahliaeで観察して
いるが，今後さらに溺核の形成過程との比較を行なうなどi焔広い観点から再検討すべきであろう．
V 摘
Cylindroclαdium scoparium MORGAN を 4 額類のJ:~f地上で椛援することによって符られた菌核
様休について，その形態学的な比較を試みた．










3. 2渓とう による Czapek液体i街地に形成される前核機体は球形， I高尚色で，大きさは最
}Jfl米・担！.frj1:Cyli目的・ocladz・umscψarium MoRGANが形成する各続的核様休の形態的土iニ絞 5 
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関 Jli i説明
Explanation of Plates 
第 I依！佼 PDA t(fl也j二での Cylindrocladiumscoραriumのmicrosclerotium形成過程
Plate I. Formation of microsclerotium of Cylindrocladium scoρarium on PDA 
Zl'~ 1 1'2 PDA f在地上に3EI iU！台後した CSCOJうαriumの！お糸（400依）
Fig. 1. Hyphae of C. scojうariumcultured on PDA for 3 days （×400) 
銘 2訟j microscleroti um形成初！日！の＼＼＼i糸（750{1'¥')
Fig. 2. Hyphal d阜velopmentto mirosclerotial initials （×750) 
第 3l:i?I microscleroti um J診成のr!iJ羽j変｜械にふ、けるi滋糸（750｛在）
Fig. 3. Hyphal development in microsclerotial formation （×750) 
第 4関 ｝立股制I胞のIl万三と分岐（600f的
Fig. 4. Budding品ndbranching of thick-walled c巴¥ls( X600) 
第 5隊l1：＼対去最HJ）包の総合（750約）
Fig. 5. Coal巴scenceof budding cels （×750) 
iお6関 係脱JI包子・様叙］）胞の終合体（800依）
Fig. 6. Aggregation of chlamydospore“like田 I!s(X800) 
Plate I 
;;r~ JI j主i版 PDAおよびイネわら1;7,・地j二で形成される microsclerotium 
Plate I. Microsclerotium produced on PDA and rice-straw medium 
~7 関 PDA J古Ji!.に8日rm椛獲した場合の microsclerotia(120伐）
Fig. 7. Microsclerotia cultured on PDA for 8 days ( x 120) 
第 8［~ 米成主主および成熟 microsclerotiumのt決断切｝＼－ (750{{f) 
Fig. 8. Cross section of immatur巴andmature microsclerotium （×750) 
災＇｝ 9 ［理lmicrosclerti umの15μ の｝立さの切片（500依）
Fig. 9. Cross section of microsclerotium (15μ thick) （×500) 
気llO採imicroscleroti umの5［！.の）立さの切片.(4501自）
Fig. 10. Cross section of microsclerotium (5μ thick) （×450) 
気'ill1雪l ：ネわらi庁地tの誌!j亥機体（microsclerotia)(1倒的
Fig. 1. Sclerotia-like bodies (microsclerotia) form巴don rice-straw medium ( x 15) 
第 12除1 ネわらl'fi.li!.I:のmicrosclerotiaの縦断切｝＼＇ (150依）
Fig. 12. Cross section of microsclerotia formed on rice-straw medium （×150) 
Plate II 
第即隠I仮 イネわらだl＇後および Czapek液体政li!J・艇とう府議で形成されるi'¥l核機体
Plate II. Sclerotium-like body produced on rice”straw medium and Czapek liquind medium 
by shaking culture 
第 13偲l イネわらJ削也1二のi'M紋様体（microsclerotium）の横断切J1(300ff'i) 
Fig. 13. Cross section of sclerotium-like body (microsclerotium) formed on rice-straw 
m巴dimn( x 300) 
第 14［刻 Czapek液体崎地・振とう崎益で形成されるlお核様体の横断切1・ (151お）
Fig. 14. Cross section of sci巴rotium-likebody formed by shaking cultur巴 ofCzapek liquid 
medium ( x 15) 
第15l波 Czapek液体総地挺とう .t;!1：主主で形成される繍級機体の小心部（2倒的
Fig. 15. Central part of sclerotium也lik巴bodyproduc巴dby shaking culture of Czapek liquid 
medium ( x 25) 
第 16IZ Czapek液体培地・援とう主今後で形成される1料主総体の周辺部（5倒的
Fig. 16. Peripheral part of sclerotium-like body produced by shaking culture of Czapek 
liquid medium （×50) 
第 17隠iCzapek液体崎地・援とう機後で形成される菌核機体の 1:1心部にみられる micro帽
sclerotia (801*) 
Fig. 17. Microsclerotia observed in the central part of sclerotium-like body produced by 
shaking culture of Czapek liquid medium （×80) 
Plate III 
